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Due to the size of the patient station machine for hemodialysis, patients with chronic renal failure are 
required to visit the hospital three days a week. This treatment may be a burden for the patient, and 
development of a portable treatment system is desired. In this study, fundamental projects towards a portable 
blood purification system is carried out. Activated charcoal was dispersed in a ball shaped gel using Gelrite® for 
plant tissue culture and a solute removal module filled with these balls was constructed. The solute removal 
performance by changing the diameter of the ball and the amount of activated charcoal in it has been 
investigated. It is suggested that the total surface area of the ball is an important design factor of the module. 
Initial rate of solute removal known as an initial clearance depends on the particle size of activated charcoal and 
its mixing ratio with different diameter.  
 




























用の容器に流し込み、約 24 時間冷蔵静置した。 
（２）ボール型ゲルの形状評価 
直径の異なるゲルのみのボール型ゲルを作製した。ボ
















20 75360 22608 18 
25 73594 17663 9 
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ゲル個数は 16 個（一定）とした。また、2 種類のボール
型ゲルは活性炭の混合比に応じて個数を決定した。 
（４）実験回路 
Fig.1 に実験回路を示した。イオン交換水 700 mL に塩
化ナトリウム6.3 g、試験溶質としてBPB 0.004 gを加え、
試験溶液とした。実験は試験液流量 QB=200 mL/min とし












































 Fig.2 ゲル総表面積と BPB 初期クリアランスの関係 
 
 
Fig.3 各混合比率における活性炭量と 
BPB 初期クリアランスの関係 
 
４． 結言 
・溶質除去モジュールの設計因子として、ボール型ゲ
ルの総表面積が重要である。 
・種々の直径のボール型ゲルを組み合わせることで、
装置性能を広範囲に設定することができる。 
・初期クリアランスは活性炭の粒径およびその混合比
に依存する。 
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